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Mesenteric caval shunt was successfully established as a therapeutic m回 surefor portal 
hypertension in two cases, a 14-year-old female and a 39・year-oldmale, who had com-
plained of frequent recurrence of intensive hematemesis. 
After surgery, the portal pressure went down remarkably and roentogenograms 
showed a decrease of esophageal varic白 inboth cases. 
Postoperative portograms two months after surgery revealed that the shunts were 
patent. 
The postoperative course has been uneventful so far for ten months and seven mon-



















門giR圧充Jfti;'i'iこ対して Mesenteric-cavalshunt造設が奏効した2例 135 
血圧98～54mmHg，腹部は全般に軽度に膨隆し，左肋 検査成績：術前の検査でlJ:，貧JnL，著明な白血球減
























































表2 門脈圧の改善（症例 1) 
関 腹 時 400mmH20 
牌 摘 後 360mmH.O 
Shunt造月設後 275mmH20 




















血；赤血球数 I362 X 1Q4j 362 X 104,3伽的88x 104 
濠 Ht I 48% I i 40% I 11% 
蓋l白血涼数｜ 2,600 1 r2.ooo I 10.soo I s.200 
血小板数 I107,000 120,000 I 229,000 I 182,000 
円モイレング肝竺， 18 I 8 機 iノハ r I 5 
官E CCF . 1+ 1+ 2+ 2+ 
皇：高田 I o ; o 1 s 
13.SP (30分）j 2s I一一 1 2.s I 
血｜総蛋白量 I1.1問／di6.2略／di7.8略／di'日時／di
遅｜アルブミンI1.8グ I i.s/ , 2.4グ 3.0グ











































































Jl. 赤血球数 Iz35×104 I zgo x 104 I 321x104 



























下大静脈に吻合せんと したが，距盤的に 困難であつ れず3 門脈圧は230mmH20で正常範聞にあり， graft
た．そこで両静脈問に直径1.0cm長さ7.0cmの Tetron を触れると柔軟で内陸にJfll栓を思わす所見はなく，更
crimped tubeによる graftingを行なった（図 6l.艇 に門脈造影によってもその関存を立証することができ
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